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本
稿
は
、
本
誌
第
六
〇
巻
第
一
号
掲
載
の
拙
稿
（
１
（
の
第
五
節
に
あ
た
り
、
主
と
し
て
中
国
軍
将
兵
に
お
け
る
良
心
的
兵
役
拒
否
を
考
察
す
る
。
　
拙
稿
の
第
四
節
（「
四
、
脱
走
」（
で
み
た
よ
う
に
、
志
願
軍
第
二
六
軍
の
自
殺
し
た
張
忠
秀
に
は
「
生
を
貪
り
死
を
恐
れ
る
」
と
か
、
「
命
を
惜
し
む
」
と
い
う
よ
う
な
「
罪
名
」
が
当
た
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
志
願
軍
将
兵
に
お
け
る
良
心
的
兵
役
拒
否
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
契
機
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
良
心
的
兵
役
拒
否
と
は
通
常
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
と
り
わ
け
ク
ェ
ー
カ
ー
信
者
が
「
人
を
殺
す
な
か
れ
」
と
い
う
神
の
教
え
に
従
う
信
仰
上
の
理
由
で
兵
役
を
拒
否
し
た
り
、
あ
る
い
は
従
軍
し
た
と
し
て
も
衛
生
兵
の
よ
う
な
命
を
助
け
る
業
務
に
と
ど
ま
っ
た
り
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
（
２
（
。
　
当
時
の
中
国
に
は
、
約
三
七
〇
万
人
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
が
い
た
（
３
（
。
戦
争
と
平
和
に
関
す
る
彼
ら
の
声
の
一
つ
が
、
記
者
に
よ
っ
て
拾
わ
れ
記
録
さ
れ
て
い
る
。
朝
鮮
戦
争
勃
発
後
の
一
九
五
〇
年
六
月
二
八
日
付
の
『
蘇
南
日
報
』
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
江
蘇
省
高
淳
県
双
山
郷
農
民
協
会
の
あ
る
幹
部
は
、
東
西
両
陣
営
間
の
平
和
共
存
を
呼
び
か
け
る
署
名
活
動
を
国
内
の
国
共
間
の
和
平
の
た
め
と
捉
え
、
「
本
当
に
よ
か
っ
た
。
解
放
軍
は
蒋
介
石
と
和
平
し
、
永
遠
に
戦
争
し
な
く
な
る
だ
ろ
う
」
と
喜
び
、「
解
放
軍
の
銃
砲
は
も
う
す
ぐ
わ
187
二
れ
わ
れ
の
生
産
用
の
鎌
に
鋳
直
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」
と
み
ず
か
ら
の
期
待
を
語
っ
た
（
４
（
。
そ
の
発
言
は
言
う
ま
で
も
な
く
、『
旧
約
聖
書
』
イ
ザ
ヤ
書
第
二
章
第
四
節
で
述
べ
ら
れ
る
「
彼
ら
は
剣
を
打
ち
直
し
て
鋤
と
し
、
槍
を
打
ち
直
し
て
鎌
と
す
る
。
国
は
国
に
向
っ
て
剣
を
上
げ
ず
、
も
は
や
戦
う
こ
と
を
学
ば
な
い
（
５
（
」
と
い
う
件
が
出
典
で
あ
っ
た
。
　
キ
リ
ス
ト
教
関
係
者
の
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
の
よ
う
な
声
は
ど
の
程
度
、
軍
隊
内
の
良
心
的
兵
役
拒
否
の
行
動
に
反
映
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
志
願
軍
内
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
兵
士
数
を
推
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
七
〇
万
人
の
信
者
を
一
九
五
〇
年
当
時
の
人
口
数
五
億
五
一
九
六
万
（
６
（
で
割
る
と
〇
・
六
七
〇
三
三
％
に
な
り
、
そ
の
性
別
と
年
齢
構
成
な
ど
を
考
慮
せ
ず
に
単
純
に
そ
の
比
率
を
計
二
九
〇
万
の
志
願
軍
兵
士
に
当
て
は
め
れ
ば
、
約
一
万
九
四
三
九
名
の
信
者
が
志
願
軍
内
に
い
た
計
算
に
な
る
。
そ
の
う
ち
の
二
名
に
つ
い
て
は
、
関
係
す
る
資
料
が
確
認
で
き
る
。
一
名
は
一
九
五
一
年
一
月
に
従
軍
し
た
張
正
発
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
る
。
張
は
一
月
一
九
日
付
の
日
記
に
、「
人
間
は
不
死
不
滅
の
霊
魂
か
ど
う
か
」
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
書
き
、
そ
の
続
き
の
頁
に
は
、
夜
の
祈
り
の
後
、
も
っ
て
い
た
前
年
の
教
会
月
刊
誌
を
捲
り
返
し
な
が
ら
「
右
盗
の
懺
悔
」
と
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
っ
て
感
想
を
記
し
た
。
こ
の
日
記
帳
は
、
従
軍
に
際
し
て
教
友
の
李
義
立
か
ら
送
別
の
記
念
品
と
し
て
贈
呈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
連
絡
先
か
ら
み
て
二
人
の
郷
里
は
河
南
省
南
陽
専
区
唐
河
県
内
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
７
（
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
唐
河
県
に
長
い
歴
史
を
有
し
、
一
八
八
五
年
に
イ
タ
リ
ア
人
宣
教
師
が
今
の
湖
陽
鎮
で
教
会
を
建
て
た
の
を
皮
切
り
に
、
日
中
戦
争
勃
発
前
の
一
九
三
六
年
に
至
る
ま
で
一
五
の
教
会
堂
や
地タ
域ン
教コ
会ウ
（「
堂
口
」（
が
設
け
ら
れ
た
。
戦
後
の
一
九
四
六
年
に
は
五
三
五
九
人
の
信
者
を
有
し
、
革
命
後
の
一
九
四
九
年
に
お
い
て
も
、
四
四
四
七
名
の
信
者
の
規
模
を
保
っ
て
い
た
（
８
（
。
そ
の
う
ち
の
一
名
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
張
は
、
日
記
帳
の
表
紙
に
「
主
の
栄
光
を
讃
え
て
」
と
書
い
た
の
み
な
ら
ず
、
所
有
者
の
住
所
欄
に
は
一
般
民
家
で
は
な
く
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
堂
名
の
「
聖
ヨ
ゼ
フ
」
と
記
し
（
９
（
、
敬
虔
な
信
者
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
　
も
う
一
名
は
氏
名
不
詳
で
、
一
九
五
〇
年
一
一
月
に
四
川
省
を
発
っ
た
第
三
兵
団
の
兵
士
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
本
186
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三
人
は
中
旬
に
重
慶
市
朝
天
門
埠
頭
か
ら
汽
船
に
乗
り
、
長
江
を
下
っ
て
湖
北
省
の
宜
昌
市
で
一
日
休
憩
し
た
後
、
再
び
汽
船
に
乗
り
換
え
、
漢
口
市
に
至
る
。
二
一
日
に
漢
口
か
ら
京
漢
鉄
道
で
北
上
し
、「
二
三
日
の
夜
零
時
、
無
事
に
河
北
省
石
家
庄
に
到
着
し
た
。
一
ヵ
月
余
り
休
養
し
、
新
暦
の
新
年
も
そ
こ
で
過
ご
し
た
。
旧
暦
年
一
二
月
二
五
日
（
新
暦
二
月
一
日
に
あ
た
る
（
に
石
家
庄
か
ら
出
発
し
、
二
七
日
に
遼
西
に
あ
る
錦
西
県
に
着
き
、
臨
時
的
再
編
を
待
っ
た
。
砲
兵
師
団
二
〇
二
〇
一
九
六
中
隊
に
異
動
し
、
観
測
関
係
の
砲
兵
術
を
学
ん
だ
。」
旧
正
月
の
直
後
に
、
出
動
の
命
令
を
受
け
て
錦
西
県
か
ら
出
発
し
、「
二
月
九
日
に
瀋
陽
市
を
経
て
蘇
家
屯
で
休
憩
し
、
朝
食
を
と
っ
て
一
〇
日
朝
九
時
に
遼
東
の
鳳
凰
城
に
着
い
て
休
憩
し
た
。
朝
食
を
と
り
、
一
二
日
に
安
東
市
に
、
一
三
日
に
は
朝
鮮
に
到
着
し
た
。」
兵
士
は
、
三
八
度
線
の
南
に
あ
る
近
畿
道
抱
川
郡
に
至
る
ま
で
の
「
一
路
は
、
聖
母
の
お
守
り
を
蒙
っ
て
平
安
無
事
だ
っ
た
」
と
日
記
に
記
し
た
（
33
（
。
筆
跡
が
乱
れ
て
判
読
し
に
く
く
、
空
襲
を
受
け
な
が
ら
転
戦
し
た
慌
し
い
日
常
が
う
か
が
わ
れ
る
。
　
こ
の
二
名
の
信
者
の
残
存
し
た
数
頁
の
日
記
か
ら
は
、
神
と
の
関
係
か
ら
兵
役
に
つ
い
て
考
え
た
痕
跡
は
見
当
た
ら
な
い
。
良
心
的
兵
役
拒
否
に
つ
い
て
、
か
り
に
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
形
式
に
と
ら
わ
れ
ず
、「
人
を
殺
す
な
か
れ
」
の
戒
め
そ
れ
自
体
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
れ
ば
、「
不
殺
生
」
を
戒
律
と
す
る
仏
教
徒
の
態
度
に
関
す
る
考
察
も
一
つ
の
接
近
法
に
な
る
。
多
く
の
志
願
軍
将
兵
に
と
っ
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
比
べ
て
仏
教
が
よ
り
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
日
中
戦
争
中
に
も
少
な
か
ら
ぬ
仏
教
徒
が
従
軍
し
て
い
た
。
仏
教
の
聖
地
五
台
山
で
は
、
戦
争
勃
発
当
初
か
ら
、
一
〇
〇
〇
名
在
籍
し
て
い
た
僧
侶
の
う
ち
四
〇
余
名
ほ
ど
の
青
年
僧
侶
が
抗
日
戦
争
に
加
わ
っ
た
（
33
（
。
ま
た
一
九
四
一
年
初
頭
に
、
浄
土
宗
の
始
祖
で
あ
る
慧
遠
が
悟
り
を
開
い
た
恒
山
か
ら
二
〇
キ
ロ
ほ
ど
し
か
離
れ
な
い
霊
寿
県
の
あ
る
寺
院
に
出
家
し
て
い
た
仏
僧
の
姿
が
、
河
北
省
中
部
を
流
れ
る
滹
沱
河
の
畔
の
あ
る
村
で
行
わ
れ
た
新
兵
訓
練
の
隊
列
に
い
た
。
同
年
一
月
一
五
日
付
の
『
晋
察
冀
日
報
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
従
軍
動
機
に
関
す
る
記
者
の
質
問
に
対
し
、
兵
隊
に
な
る
こ
と
は
根
拠
地
「
住
民
の
義
務
」
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、「
日
本
軍
を
駆
逐
し
な
け
れ
ば
、
生
き
ら
れ
な
い
」
と
そ
の
僧
は
応
え
た
と
報
じ
ら
れ
た
（
33
（
。
185
四
　
そ
れ
は
、
自
己
保
存
と
社
会
的
義
務
の
観
点
か
ら
模
範
的
に
回
答
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
二
点
と
仏
僧
の
信
仰
上
の
「
人
を
殺
す
な
か
れ
」
の
戒
律
と
の
間
で
生
じ
る
は
ず
の
葛
藤
を
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
た
か
に
つ
い
て
は
、
記
事
で
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
訓
練
中
の
八
、
九
百
名
ほ
ど
い
た
そ
の
新
兵
連
隊
の
う
ち
、
わ
ざ
わ
ざ
仏
僧
の
こ
と
が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
彼
に
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
不
殺
生
」
の
戒
律
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
で
あ
っ
た
ろ
う
。
つ
ま
り
戒
律
に
厳
し
く
縛
ら
れ
る
出
家
僧
で
す
ら
従
軍
し
た
の
だ
か
ら
、
僧
侶
で
は
な
い
一
般
読
者
に
は
な
お
さ
ら
従
軍
し
な
い
理
由
は
な
か
ろ
う
と
い
う
新
聞
側
の
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
論
理
が
読
者
に
響
く
で
あ
ろ
う
と
予
期
さ
れ
た
の
も
、
仏
教
徒
に
は
「
不
殺
生
」
の
戒
律
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
般
常
識
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
新
聞
側
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
た
だ
、
仏
僧
本
人
が
そ
の
葛
藤
を
簡
単
に
乗
り
越
え
た
と
は
想
像
し
に
く
い
。
大
乗
仏
教
に
は
統
計
学
的
ま
た
は
功
利
主
義
的
な
観
点
か
ら
、
一
人
を
殺
す
こ
と
で
多
数
を
生
か
す
と
い
う
「
一
殺
多
生
」
の
考
え
が
あ
る
と
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
（
3（
（
。
し
か
し
戒
律
と
の
関
係
へ
の
明
示
的
な
言
及
は
同
記
事
で
は
回
避
さ
れ
た
。
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
不
用
意
に
そ
の
点
を
敷
衍
す
る
と
、
兵
力
と
な
る
人
的
資
源
の
開
拓
に
努
め
る
同
紙
の
編
集
意
図
に
反
し
、
在
家
の
仏
教
徒
を
含
む
一
般
読
者
が
従
軍
を
考
え
る
際
の
障
害
要
因
を
喚
起
し
か
ね
な
い
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
同
記
事
の
前
述
の
く
だ
り
の
続
き
に
あ
っ
た
一
文
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
新
兵
僧
が
所
属
し
た
中
隊
の
政
治
指
導
員
の
言
葉
と
し
て
、「
和
尚
は
業
務
に
非
常
に
積
極
的
で
、
読
み
書
き
が
で
き
る
こ
と
か
ら
毎
日
、
文
書
係
の
登
録
事
務
に
協
力
し
て
い
る
」
と
紹
介
さ
れ
（
33
（
、
戒
律
か
ら
生
じ
る
葛
藤
を
乗
り
越
え
る
便
法
と
し
て
戦
闘
以
外
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
も
実
際
に
あ
り
得
る
こ
と
を
暗
に
読
者
に
伝
え
る
一
文
で
あ
っ
た
。
　
五
台
山
の
西
側
に
位
置
す
る
山
西
省
北
部
で
八
路
軍
を
掃
討
す
る
「
北
支
派
遣
吉
沢
部
隊
」
の
一
兵
卒
、
宮
柊
二
が
、
一
九
四
〇
年
一
〇
月
一
日
付
の
『
短
歌
研
究
』
に
寄
せ
た
「
一
人
の
八
路
兵
」
と
題
す
る
一
文
で
戦
場
で
の
一
場
面
を
伝
え
て
い
る
。
岩
だ
ら
け
の
山
岳
地
帯
で
「
激
し
い
戦
ひ
0
0
0
0
0
」
が
済
ん
だ
昼
過
ぎ
こ
ろ
、
敗
走
す
る
八
路
兵
は
「
五
、
六
人
ず
つ
固
ま
っ
て
稜
線
か
ら
谷
へ
ま
た
斜
面
184
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五
へ
と
歩
き
な
が
ら
時
に
は
日
本
軍
を
味
方
と
思
い
違
い
し
て
近
づ
い
て
来
て
は
打
た
れ
た
り
し
て
い
た
。」
一
人
の
八
路
兵
は
地
面
の
割
れ
た
と
こ
ろ
に
身
を
隠
し
た
。
谷
を
お
り
な
が
ら
敵
を
求
め
て
い
た
日
本
兵
は
そ
れ
に
近
づ
い
て
い
く
。
銃
を
構
え
た
そ
の
瞬
間
、
八
路
兵
の
隠
れ
た
と
こ
ろ
で
轟
音
と
白
煙
が
起
っ
た
。
手
り
ゅ
う
弾
で
自
爆
し
た
の
で
あ
る
。
休
憩
中
の
宮
は
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
れ
を
眺
め
て
い
た
。「
敵
は
発
見
さ
れ
る
や
両
手
を
合
わ
せ
て
助
け
て
貰
ひ
度
い
心
を
表
現
し
た
さ
う
だ
が
、
既
に
沢
山
の
戦
友
を
失
ひ
、
又
銃
を
構
え
た
彼
自
身
が
首
を
上
げ
れ
ば
射
た
れ
手
を
上
げ
れ
ば
射
た
れ
る
弾
丸
の
暴あ
ら
し
風
雨
の
中
に
お
か
れ
た
憤
ろ
し
さ
は
、
と
て
も
そ
ん
な
恰
好
に
妥
協
す
る
余
裕
が
無
か
っ
た
し
、
又
、
今
更
助
け
て
呉
れ
も
な
い
も
の
だ
と
い
う
や
う
な
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
憎
し
み
で
〝
否
〟
と
首
を
横
に
振
っ
て
し
ま
っ
た
さ
う
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
敵
は
も
っ
て
ゐ
た
手
榴
弾
で
自
爆
し
て
了
っ
た
。」
後
か
ら
そ
れ
を
聞
い
た
宮
は
、「
自
爆
す
る
位
な
ら
ば
ど
う
し
て
手
を
合
わ
せ
た
で
あ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
感
じ
、「
そ
の
際
の
彼
に
起
っ
た
精
神
の
動
揺
」
に
つ
い
て
想
像
を
め
ぐ
ら
せ
た
（
32
（
。
　
八
路
兵
が
両
手
を
合
わ
せ
た
の
は
、
助
け
て
も
ら
い
た
い
心
よ
り
も
、
別
の
理
由
に
よ
る
可
能
性
が
高
い
。
投
降
の
意
思
表
示
と
し
て
両
手
を
上
げ
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
命
乞
い
の
意
思
表
示
と
し
て
両
手
を
合
わ
せ
な
が
ら
額
を
地
に
打
ち
つ
け
る
（「
磕
頭
」（
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
僧
侶
が
み
ず
か
ら
入
寂
を
実
施
す
る
際
に
意
識
を
集
中
す
べ
く
手
を
合
わ
せ
る
姿
勢
を
連
想
さ
せ
る
。
八
路
兵
の
遺
品
に
は
「
手
榴
弾
三
、
チ
ェ
ッ
コ
弾
倉
、
同
弾
〇
〇
〇
発
、
青
竜
刀
、
水
筒
、
背
嚢
等
」
が
あ
っ
た
（
32
（
。
十
分
に
弾
薬
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
近
づ
く
日
本
兵
に
対
し
て
そ
れ
ら
の
使
用
を
試
み
な
か
っ
た
。
手
り
ゅ
う
弾
を
投
げ
ら
れ
な
い
ほ
ど
負
傷
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、「
死
な
ば
も
ろ
と
も
」
と
い
う
考
え
で
相
手
が
も
っ
と
身
辺
に
近
づ
い
て
か
ら
自
爆
す
る
方
法
も
選
ば
れ
な
か
っ
た
。
同
人
は
元
僧
侶
か
仏
教
の
影
響
を
つ
よ
く
受
け
た
者
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
一
般
的
に
言
え
ば
、
八
路
軍
に
は
武
器
弾
薬
が
極
端
に
不
足
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
青
竜
刀
を
携
帯
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
こ
の
部
隊
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
「
激
し
い
戦
ひ
0
0
0
0
0
」
の
末
に
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
四
発
183
六
も
の
手
り
ゅ
う
弾
と
三
け
た
に
の
ぼ
る
銃
弾
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
八
路
兵
は
戦
闘
当
初
か
ら
敵
に
向
け
て
投
弾
や
発
砲
を
ほ
ど
ん
ど
し
て
い
な
か
っ
た
か
、
給
弾
補
助
要
員
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
彼
の
背
嚢
に
は
、
高
等
小
学
校
の
地
理
教
科
書
と
小
学
校
初
級
用
の
国
語
読
本
、
手
習
帖
に
加
え
て
、『
抗
日
軍
人
読
本
』
や
同
年
一
月
発
表
の
毛
沢
東
『
新
民
主
主
義
論
』
を
一
部
抜
粋
し
た
謄
写
版
刷
り
が
含
ま
れ
た
。
識
字
率
が
き
わ
め
て
低
か
っ
た
軍
隊
で
は
高
等
小
学
校
の
学
力
程
度
で
「
知
識
分
子
」
と
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
彼
は
戦
闘
要
員
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
文
書
・
通
信
連
絡
係
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。「
チ
ェ
ッ
コ
弾
は
美
し
く
磨
か
れ
て
あ
っ
た
」
と
確
認
さ
れ
た
が
、
最
期
に
は
復
讐
や
憎
し
み
で
は
な
く
、
な
る
べ
く
相
手
に
危
害
を
加
え
な
い
慈
悲
の
心
で
成
仏
す
る
こ
と
が
選
ば
れ
た
（
32
（
。
　
自
己
保
存
や
社
会
的
義
務
と
、
信
仰
上
の
「
不
殺
生
」
の
戒
律
と
の
間
で
生
じ
た
仏
教
徒
の
葛
藤
に
つ
い
て
は
、
日
中
戦
争
中
の
仏
教
界
一
般
の
対
応
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
盧
溝
橋
事
変
の
直
後
に
、
全
国
仏
教
界
の
指
導
的
存
在
で
あ
っ
た
太
虚
法
師
が
国
内
外
の
仏
教
徒
に
対
し
て
呼
び
か
け
た
行
動
の
う
ち
、
仏
法
の
修
行
を
続
け
て
侵
略
国
が
暴
力
を
止
め
る
よ
う
祈
祷
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
「
負
傷
兵
の
救
護
、
難
民
の
収
容
、
死
者
の
埋
葬
、
民
衆
に
対
す
る
防
空
防
毒
な
ど
戦
時
常
識
の
普
及
」
な
ど
後
方
活
動
の
業
務
習
得
と
そ
の
従
事
を
あ
げ
て
い
た
。
実
際
、
た
と
え
ば
第
二
次
上
海
事
変
の
際
に
上
海
の
仏
教
界
が
「
僧
侶
救
護
隊
」
の
旗
を
掲
げ
て
八
二
七
三
名
の
負
傷
兵
と
難
民
を
救
助
し
た
（
32
（
。
さ
ら
に
翌
年
二
月
に
戦
乱
の
な
か
で
半
年
も
上
海
郊
外
に
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の
六
一
八
七
体
の
戦
死
者
を
埋
葬
し
た
（
32
（
が
、
戦
闘
そ
れ
自
体
に
は
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
　
従
軍
は
不
殺
生
の
戒
律
に
悖
る
と
の
意
見
は
、
そ
の
後
の
一
九
四
七
年
一
月
一
日
に
公
布
さ
れ
た
中
華
民
国
憲
法
に
あ
る
人
民
の
兵
役
義
務
を
め
ぐ
っ
て
も
表
出
さ
れ
た
。
憲
法
第
二
〇
条
に
「
人
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
兵
役
に
服
す
義
務
を
負
う
」
と
定
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
青
島
仏
教
分
会
な
ど
の
仏
教
徒
ら
は
声
明
を
出
し
、
漢
民
族
の
僧
侶
を
兵
役
が
免
除
さ
れ
る
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
族
の
僧
侶
と
同
じ
よ
う
に
扱
う
べ
き
こ
と
を
求
め
た
。
彼
ら
は
「
国
民
の
義
務
に
服
す
こ
と
と
、
戒
律
に
反
す
る
殺
人
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七
行
為
を
行
わ
な
い
こ
と
」
の
両
立
を
模
索
し
た
の
で
あ
る
（
33
（
。
こ
の
宣
言
か
ら
三
年
を
経
て
朝
鮮
戦
争
に
直
面
し
た
仏
教
徒
に
と
っ
て
、
信
仰
上
の
「
不
殺
生
」
の
戒
律
は
、
む
ろ
ん
消
え
た
は
ず
は
な
い
。
　
仏
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
が
志
願
軍
将
兵
の
脳
裏
に
残
っ
て
い
た
こ
と
の
片
鱗
は
、
三
八
軍
一
一
四
師
団
三
四
〇
連
隊
の
高
潤
田
小
隊
長
が
み
せ
た
一
つ
の
行
動
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
高
は
出
動
す
る
前
に
私
物
を
部
隊
の
留
守
所
に
預
け
る
と
の
規
定
に
従
わ
ず
、
そ
れ
を
防
水
シ
ー
ト
で
包
ん
だ
う
え
で
、
集
結
地
で
あ
っ
た
遼
寧
省
旧
開
原
城
の
郊
外
に
あ
る
仏
寺
境
内
の
古
塔
の
近
傍
に
埋
め
た
。
高
の
こ
の
行
動
は
、
江
擁
輝
・
副
軍
長
が
後
に
書
い
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
彼
は
間
も
な
く
自
分
が
帰
っ
て
来
ら
れ
る
と
思
っ
た
。
蒋
介
石
を
簡
単
に
打
ち
負
か
し
た
し
、
ア
メ
リ
カ
の
鬼
ど
も
も
同
じ
く
中
国
人
民
志
願
軍
の
前
で
敗
将
に
な
る
に
決
ま
っ
て
い
る
と
信
じ
た
か
ら
だ
（
33
（
」
と
説
明
さ
れ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
江
の
説
明
は
、
羅
貫
中
著
『
三
国
志
演
義
』
の
う
ち
の
「
関
羽
が
華
雄
を
斬
る
」
と
い
う
故
事
を
連
想
さ
せ
る
。
曹
操
ら
一
八
路
の
諸
侯
は
、
袁
紹
を
盟
主
と
し
て
推
挙
し
董
卓
を
討
伐
す
べ
く
反
旗
を
あ
げ
た
。
そ
れ
を
迎
え
撃
つ
董
軍
側
は
、
武
将
・
華
雄
が
先
頭
に
あ
た
り
、
連
合
軍
側
の
数
名
の
将
軍
を
立
て
続
け
に
斬
っ
た
。
萎
縮
の
空
気
が
漂
う
袁
紹
の
大
本
営
内
に
ま
だ
無
名
の
関
羽
が
、
み
ず
か
ら
の
出
馬
を
申
し
出
て
許
さ
れ
た
。
曹
操
か
ら
燗
を
つ
け
た
「
壮
行
の
酒
」
を
差
し
出
さ
れ
な
が
ら
、
飲
ま
ず
に
「
慰
労
の
酒
」
と
し
て
預
け
て
お
き
出
陣
し
た
。
ま
も
な
く
関
羽
は
華
雄
の
首
を
提
げ
て
帰
還
し
、
取
り
置
き
し
た
そ
の
酒
を
飲
ん
だ
。
酒
は
ま
だ
温
か
っ
た
、
と
い
う
粗
筋
で
あ
る
（
33
（
。
長
年
い
く
さ
物
語
と
し
て
好
ま
れ
、
京
劇
の
演
目
に
も
さ
れ
た
（
3（
（
。
回
想
を
書
い
た
江
お
よ
び
他
の
資
料
提
供
・
執
筆
分
担
者
ら
（
33
（
は
直
接
に
『
三
国
志
演
義
』
か
ら
そ
の
故
事
を
知
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
三
八
軍
の
所
属
し
た
第
一
三
兵
団
司
令
官
の
鄧
華
が
兵
団
の
直
属
団
体
と
し
て
京
劇
団
を
置
い
た
ほ
ど
の
京
劇
愛
好
者
で
あ
っ
た
（
32
（
関
係
で
観
劇
を
通
じ
て
同
故
事
を
知
っ
た
の
か
は
、
確
認
す
る
術
が
な
い
。
重
要
な
の
は
、
実
力
に
関
す
る
自
己
評
価
が
高
く
簡
単
に
勝
利
で
き
る
と
い
う
確
固
た
る
自
信
を
も
つ
場
合
の
描
写
手
法
に
お
い
て
、
両
者
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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八
　
し
か
し
模
倣
さ
れ
た
『
三
国
志
演
義
』
は
文
学
作
品
で
あ
り
、
歴
史
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
史
書
『
三
国
志
』
で
は
華
雄
を
斬
っ
た
の
は
関
羽
で
は
な
く
孫
堅
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
同
じ
自
信
の
強
さ
を
示
す
の
に
、
温
酒
が
冷
め
る
の
に
要
す
る
時
間
の
短
さ
と
仏
塔
が
意
味
す
る
永
遠
の
時
間
と
い
う
逆
の
意
味
し
か
な
さ
な
い
参
照
物
が
使
わ
れ
た
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
出
動
後
の
み
ず
か
ら
の
生
命
の
儚
さ
を
強
く
意
識
し
た
か
ら
こ
そ
、
自
己
を
永
遠
性
の
あ
る
も
の
と
一
体
化
さ
せ
よ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
高
の
行
動
は
一
時
的
に
所
属
す
る
軍
組
織
よ
り
も
輪
廻
転
生
で
永
遠
を
約
束
し
て
く
れ
る
仏
教
に
信
頼
を
寄
せ
た
こ
と
を
前
提
に
取
ら
れ
た
も
の
と
し
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
論
理
が
成
り
立
た
な
い
。
　
高
の
勝
利
へ
の
自
信
に
関
す
る
江
の
解
釈
は
、
後
に
軍
事
作
家
の
王
樹
増
に
よ
っ
て
踏
襲
さ
れ
た
。
し
か
し
他
方
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
仏
寺
な
の
か
と
い
う
必
然
性
は
説
明
で
き
な
い
と
気
づ
い
た
か
の
よ
う
に
王
は
、「
す
べ
て
0
0
0
が
変
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
古
塔
は
こ
こ
に
数
百
年
も
聳
え
立
っ
て
き
た
た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
鬼
ど
も
を
討
つ
こ
の
数
日
の
間
に
消
え
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
」
と
書
い
た
（
32
（
。
王
の
敷
衍
は
図
ら
ず
も
江
の
解
釈
に
内
在
す
る
矛
盾
を
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
た
結
果
に
な
っ
た
。
論
理
的
に
考
え
れ
ば
、
変
わ
る
可
能
性
の
あ
る
「
す
べ
て
」
の
も
の
の
な
か
に
、
所
属
す
る
軍
組
織
そ
れ
自
体
も
当
然
含
ま
れ
る
。
江
と
王
は
い
ず
れ
も
み
ず
か
ら
の
解
釈
に
よ
っ
て
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
　
江
と
王
が
こ
こ
ま
で
文
章
の
論
理
を
無
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
、
志
願
軍
将
兵
の
意
識
の
な
か
に
存
在
し
て
い
た
宗
教
性
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
権
側
の
公
式
な
立
場
は
、
前
述
し
た
第
三
兵
団
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
自
己
の
無
事
を
聖
母
マ
リ
ア
の
庇
護
に
帰
し
た
文
言
を
記
し
た
市
販
の
日
記
帳
の
下
部
欄
外
に
、「
人
間
の
階
級
性
は
、
階
級
社
会
に
お
け
る
人
間
の
本
性
で
あ
り
、
社
会
の
本
質
で
あ
る
」
と
い
う
劉
少
奇
の
言
葉
が
時
の
流
行
の
「
警
句
」
と
し
て
印
刷
し
て
あ
る
（
32
（
こ
と
か
ら
も
、
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
仏
教
は
信
仰
の
告
白
を
要
し
な
い
宗
教
と
い
う
性
質
を
も
ち
、
そ
れ
に
加
え
て
、
政
権
に
よ
る
宗
教
性
の
否
定
が
あ
る
た
め
、
志
願
軍
内
に
お
け
る
良
心
的
兵
役
拒
否
の
事
例
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
作
業
を
よ
り
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九
困
難
に
し
た
。
　
以
上
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
志
願
軍
内
に
お
け
る
良
心
的
兵
役
拒
否
の
状
況
に
接
近
を
試
み
た
が
、
こ
こ
で
は
「
人
間
性
」
と
い
う
第
三
の
補
助
線
を
引
い
て
み
た
い
。
具
体
的
な
宗
教
形
式
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
は
、
は
る
か
な
る
昔
か
ら
文
化
が
広
ま
っ
て
き
た
こ
と
で
発
展
し
て
き
た
も
の
、
す
な
わ
ち
人
類
と
い
う
「
同
胞
」
を
殺
す
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
感
や
嫌
悪
感
を
生
ま
れ
な
が
ら
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
の
往
復
書
簡
で
フ
ロ
イ
ト
が
、
人
間
の
破
壊
的
な
衝
動
に
対
抗
し
う
る
感
情
と
し
て
語
っ
た
「
戦
争
嫌
悪
」
の
感
情
で
も
あ
る
（
32
（
が
、
そ
の
観
点
か
ら
接
近
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
毛
沢
東
ら
は
「
宗
教
性
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
人
間
性
」
も
「
階
級
性
」
に
従
属
す
る
と
捉
え
て
い
た
。
毛
は
一
九
四
二
年
五
月
に
延
安
で
開
催
さ
れ
た
「
文
芸
座
談
会
」
で
語
っ
て
い
る
。「〔
人
に
は
抽
象
的
な
人
間
性
は
な
く
、〕
具
体
的
な
人
間
性
し
か
存
在
し
な
い
。
階
級
社
会
の
人
間
性
は
、
階
級
性
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
階
級
を
超
え
る
よ
う
な
人
間
性
は
存
在
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
人
間
性
を
主
張
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
や
プ
チ
ブ
ル
階
級
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
プ
チ
ブ
ル
階
級
の
そ
れ
を
主
張
す
る
。（
32
（
」
普
遍
的
な
人
間
性
の
存
在
が
否
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
中
国
側
の
当
時
の
資
料
に
基
づ
い
て
正
面
か
ら
こ
の
問
題
に
接
近
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
　
そ
こ
で
、
朝
鮮
に
お
け
る
志
願
軍
将
兵
の
相
手
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
軍
将
兵
が
抱
い
て
い
た
「
人
を
殺
す
」
こ
と
に
対
す
る
感
情
を
一
瞥
し
、
も
っ
て
志
願
軍
将
兵
の
そ
れ
へ
の
逆
照
射
を
試
み
た
い
。
朝
鮮
戦
争
中
に
ア
メ
リ
カ
軍
兵
士
の
実
際
の
「
発
砲
率
」
は
五
五
％
で
あ
っ
た
が
、
殺
人
に
対
す
る
兵
士
の
抵
抗
感
を
減
ら
し
殺
人
の
「
効
率
」
を
高
め
る
た
め
に
「
科
学
的
」
に
訓
練
が
施
さ
れ
る
以
前
の
数
字
は
、
そ
れ
よ
り
も
一
段
と
低
か
っ
た
。
た
と
え
ば
第
二
次
世
界
大
戦
の
場
合
、
日
独
軍
と
の
接
近
戦
に
参
加
し
た
四
〇
〇
個
以
上
の
歩
兵
中
隊
を
対
象
に
ア
メ
リ
カ
軍
の
Ｓ
・
Ｌ
・
Ａ
マ
ー
シ
ャ
ル
准
将
ら
が
行
っ
た
一
連
の
調
査
に
よ
れ
ば
、「
同
大
戦
中
の
戦
闘
で
は
ア
メ
リ
カ
の
ラ
イ
フ
ル
銃
兵
は
わ
ず
か
一
五
～
二
〇
％
し
か
敵
に
向
っ
て
発
砲
し
て
い
な
い
。
日
本
軍
の
捨
て
身
の
集
団
突
撃
に
く
り
か
え
し
直
面
し
た
と
き
で
さ
え
、
彼
ら
は
や
は
り
発
砲
し
な
か
っ
た
（
（3
（
。」
179
一
〇
　
奇
し
く
も
こ
の
比
率
は
、
キ
リ
ス
ト
と
釈
迦
を
問
わ
ず
そ
の
よ
さ
を
自
ら
の
思
想
に
吸
収
し
、
か
つ
人
間
へ
の
非
凡
な
洞
察
力
を
も
つ
ト
ル
ス
ト
イ
が
、
合
法
的
殺
人
を
行
う
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
兵
士
を
描
く
際
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
「
発
砲
率
」
の
低
さ
や
抵
抗
感
の
強
さ
と
比
較
し
て
も
さ
ほ
ど
変
ら
な
い
。
一
八
一
二
年
秋
に
起
き
た
モ
ス
ク
ワ
大
火
の
放
火
犯
と
さ
れ
た
者
の
処
刑
に
あ
た
り
、
一
列
に
並
ぶ
八
名
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
兵
士
か
ら
射
撃
が
行
わ
れ
た
が
、
わ
ず
か
八
歩
し
か
離
れ
な
い
至
近
距
離
か
ら
発
砲
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
刑
囚
の
体
に
は
二
ヵ
所
の
出
血
箇
所
し
か
主
人
公
の
ピ
エ
ー
ル
に
よ
っ
て
視
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
怯
え
て
顔
面
蒼
白
と
な
っ
た
兵
士
ら
に
関
す
る
現
場
描
写
（
（3
（
と
と
も
に
そ
れ
に
込
め
ら
れ
た
の
は
、
四
分
の
三
の
兵
士
が
意
図
的
に
標
的
を
外
し
た
と
い
う
暗
示
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
合
法
的
な
殺
人
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
五
％
の
兵
士
は
そ
れ
の
拒
否
を
選
び
、
一
種
の
変
形
し
た
軍
隊
内
に
お
け
る
良
心
的
兵
役
拒
否
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
比
率
に
毛
沢
東
が
気
づ
い
た
か
ど
う
か
は
判
然
し
な
い
が
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
作
品
に
込
め
ら
れ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
毛
は
儒
教
の
唱
え
た
「
仁
」
と
と
も
に
文
芸
座
談
会
で
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る
。「
い
わ
ゆ
る
〝
人
類
の
愛
〟
に
つ
い
て
は
、
人
類
が
階
級
に
分
裂
し
て
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
統
一
し
た
愛
な
ど
は
も
う
存
在
し
な
い
。
支
配
階
級
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
提
唱
し
、
孔
子
も
、
ト
ル
ス
ト
イ
も
そ
の
よ
う
な
も
の
を
提
唱
す
る
が
、
誰
も
本
当
に
そ
れ
を
実
施
し
た
例
が
な
い
。
階
級
社
会
に
お
い
て
は
そ
れ
が
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
（
（3
（
。」
　
し
か
し
、
中
国
軍
将
兵
に
存
在
し
て
い
た
人
を
殺
す
こ
と
へ
の
抵
抗
感
と
い
う
人
類
共
通
の
生
得
感
情
は
、
毛
の
否
定
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
消
し
去
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
軍
ほ
ど
に
「
科
学
的
」
か
つ
「
効
率
的
」
に
殺
人
の
訓
練
を
受
け
な
か
っ
た
志
願
軍
将
兵
の
発
砲
率
は
、
せ
い
ぜ
い
一
五
％
～
二
五
％
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
直
截
な
統
計
数
字
は
な
い
が
、
み
ず
か
ら
の
生
命
を
絶
つ
ま
で
し
て
兵
役
拒
否
を
し
た
志
願
軍
の
前
身
組
織
に
関
係
す
る
事
例
は
い
く
つ
も
あ
る
。
抗
日
戦
争
中
の
一
九
四
〇
年
冬
に
晋
察
冀
根
拠
地
の
北
岳
区
で
部
隊
の
規
模
拡
大
が
行
わ
れ
、
五
台
第
一
四
区
の
あ
る
村
で
、
178
中
国
軍
将
兵
と
朝
鮮
戦
争
（
続
き
）
（
都
法
六
十
一-
一
）
一
一
一
名
の
青
年
が
首
吊
り
を
企
図
し
た
が
未
遂
に
終
わ
り
、
ま
た
「
あ
る
村
で
は
従
軍
を
忌
避
す
る
一
名
の
青
年
が
み
ず
か
ら
縊
死
し
た
。」
一
九
四
一
年
冀
魯
豫
軍
区
第
三
分
軍
区
で
は
一
〇
〇
八
名
の
減
員
が
生
じ
た
が
、
そ
の
〇
・
二
％
を
占
め
た
の
は
自
殺
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
国
共
内
戦
中
の
一
九
四
七
年
に
軍
拡
を
行
っ
た
山
東
省
渤
海
第
一
分
区
で
は
、
そ
の
悩
み
で
「
精
神
が
錯
乱
し
た
者
一
一
名
、
自
殺
し
た
者
三
六
名
、
自
傷
し
て
障
害
と
な
っ
た
者
九
八
名
が
い
た
（
（（
（
。」
さ
ら
に
一
九
四
九
年
四
月
に
冀
魯
豫
区
党
委
員
会
の
作
成
し
た
文
書
に
よ
れ
ば
、
南
下
準
備
の
た
め
に
進
め
た
新
兵
募
集
の
な
か
で
、
そ
れ
を
忌
避
し
て
逃
亡
し
た
青
年
は
少
な
か
ら
ず
お
り
、
山
東
省
東
阿
県
で
は
縊
死
や
水
死
を
も
っ
て
兵
役
拒
否
を
示
し
た
者
が
三
名
い
た
（
（3
（
。
　
む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
者
の
す
べ
て
が
良
心
的
兵
役
拒
否
の
理
由
の
み
で
自
殺
を
選
ん
だ
と
安
易
に
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
自
己
保
存
の
観
点
か
ら
「
殺
す
か
、
殺
さ
れ
る
か
」
と
い
う
究
極
の
選
択
を
迫
ら
れ
、
つ
い
に
自
死
と
い
う
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
選
択
肢
を
選
ん
だ
不
戦
・
反
戦
を
志
向
し
た
将
兵
が
そ
の
な
か
に
一
人
も
い
な
か
っ
た
と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
解
釈
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
勇
気
の
な
い
も
の
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
た
行
動
に
は
、
む
し
ろ
「
殺
さ
な
い
勇
気
」
が
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
従
来
、「
生
を
貪
り
死
を
恐
れ
る
」
結
果
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
一
連
の
「
脱
走
・
自
傷
」
行
為
に
つ
い
て
も
、
少
な
く
と
も
部
分
的
ま
た
は
一
時
的
な
良
心
的
兵
役
拒
否
の
側
面
が
含
ま
れ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
も
っ
ぱ
ら
「
利
己
性
」
の
本
能
と
い
う
従
来
の
視
点
で
は
な
く
、
同
胞
の
人
類
を
殺
す
こ
と
を
拒
否
す
る
人
間
性
、
い
わ
ば
「
利
他
性
」
の
視
点
か
ら
、
そ
の
理
由
を
考
え
直
す
必
要
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
（
1
（　
拙
稿
「
中
国
軍
将
兵
と
朝
鮮
戦
争
―
―
対
米
感
情
・
復
員
・
脱
走
を
中
心
に
」『
法
学
会
雑
誌
』
第
六
〇
巻
第
一
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
（。
（
2
（　
日
本
の
良
心
的
兵
役
拒
否
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
岩
波
新
書
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
阿
部
知
二
『
良
心
的
兵
役
拒
否
の
思
想
』（
一
九
七
〇
年
（、
稲
垣
真
美
『
兵
役
を
拒
否
し
た
日
本
人
』（
一
九
七
二
年
（、
同
『
仏
陀
を
背
負
い
て
街
頭
へ
』（
一
九
七
四
年
（
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
3
（　
拙
稿
「
朝
鮮
戦
争
に
お
け
る
戦
局
の
転
換
と
中
国
市
民
」『
法
学
会
雑
誌
』
第
五
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
八
年
一
月
（
一
六
頁
。
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二
（
4
（　
「
蘇
南
高
淳
県
農
会
幹
部
誤
解
和
平
簽
名
為
『
講
和
』」『
内
部
参
考
』
一
九
五
〇
年
七
月
四
日
。
（
5
（　
『
旧
約
聖
書
』
ミ
カ
書
第
四
章
第
三
節
に
も
同
様
の
件
が
あ
る
。
共
同
訳
聖
書
実
行
委
員
会
『
聖
書　
新
共
同
訳
』（
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
八
七
、
一
九
八
八
（
一
〇
六
三
、
一
四
五
三
頁
。
（
6
（　
国
家
統
計
局
『
中
国
統
計
年
鑑
―
二
〇
一
九
』（
中
国
統
計
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
（
三
一
頁
。
（
7
（　
『
중
공
군
문
서
』
제
４
권
、
３
４
２
―
３
４
６
쪽
。
（
8
（　
唐
河
県
地
方
史
志
編
纂
委
員
会
編
『
唐
河
県
志
』（
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
三
年
（
六
三
五
頁
。
（
9
（　
『
중
공
군
문
서
』
제
４
권
、
３
４
２
―
３
４
６
쪽
。
（
10
（　
同
右
、
３
４
７
―
３
４
８
쪽
。
（
11
（　
李
隆
海
等
「
五
台
山
和
尚
的
抗
日
愛
国
事
跡
」
政
協
河
北
省
委
員
会
編
『
晋
察
冀
抗
日
根
拠
地
史
料
彙
編
』（
下
（
河
北
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
（
二
二
一
〇
―
二
二
一
一
頁
。
（
12
（　
江
波
「
一
個
新
兵
団
」『
晋
察
冀
日
報
』
一
九
四
一
年
一
月
一
五
日
。
（
13
（　
仏
教
に
お
け
る
殺
人
の
正
当
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ポ
ー
ル
・
ド
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
（
林
信
明
訳
（「
仏
教
と
戦
争
―
―
殺
生
戒
の
根
本
問
題
」
『
禅
学
研
究
』（
花
園
大
学
、
第
六
五
号
、
一
九
八
六
年
、
七
八
―
八
〇
頁
（
を
、
ま
た
日
中
戦
争
中
の
中
国
仏
教
徒
に
と
っ
て
の
「
一
殺
多
生
」
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
学
愚
『
佛
教
、
暴
力
与
民
族
主
義
』（
香
港
中
文
大
学
、
二
〇
一
一
年
（
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
14
（　
江
波
「
一
個
新
兵
団
」、
前
掲
。
（
15
（　
宮
柊
二
『
宮
柊
二
集
６
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
（
九
―
一
一
頁
。
同
『
別
巻
』、
一
二
〇
―
一
三
八
頁
。
宮
の
歌
に
詠
ま
れ
た
戦
場
に
お
け
る
「
殺
人
へ
の
抵
抗
感
」
に
つ
い
て
は
、
鹿
野
政
直
『
兵
士
で
あ
る
こ
と　
動
員
と
従
軍
の
精
神
史
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
五
―
四
九
頁
（
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
16
（　
『
宮
柊
二
集
６
』、
前
掲
、
一
〇
頁
。
（
17
（　
同
右
。
毛
の
謄
写
版
刷
り
の
題
名
は
『
新
民
主
主
義
的
憲
政
』
と
記
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
毛
の
『
新
民
主
主
義
論
』
の
第
五
節
だ
け
を
抜
き
取
っ
て
印
刷
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
高
等
小
学
校
程
度
の
学
力
で
「
知
識
分
子
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
事
例
は
、
た
と
え
ば
徐
光
耀
『
徐
光
耀
日
記
』
第
一
巻
（
河
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、
三
五
二
頁
（
に
あ
る
。
（
18
（　
樂
觀
「
佛
教
在
抗
戰
期
間
的
表
現
」
張
曼
濤 
主
編
『
中
國
佛
教
史
論
集
（
七
（
―
―
民
國
佛
教
篇
』（
大
乘
文
化
出
版
社
、
一
九
七
八
年
（
二
三
三
―
三
一
七
頁
。
（
19
（　
範
成
・
彗
開
口
述
「
仏
教
掩
埋
隊
実
写
」
上
海
佛
学
院
主
編
『
妙
法
輪
』
第
三
巻
第
一
至
九
期
合
刊
、
一
九
四
五
年
一
〇
月
一
日
、
七
五
―
七
八
頁
。
176
中
国
軍
将
兵
と
朝
鮮
戦
争
（
続
き
）
（
都
法
六
十
一-
一
）
一
三
（
20
（　
「
為
漢
僧
服
兵
役
宣
言
」
上
海
印
光
大
師
永
久
記
念
会
『
弘
化
月
刊
』
一
九
四
七
年
第
七
三
期
。
（
21
（　
江
擁
輝
『
三
十
八
軍
在
朝
鮮
』、
前
掲
、
三
四
頁
。
（
22
（　
羅
貫
中
『
三
国
演
義
』
第
五
回
。
（
23
（　
曽
白
融
主
編
『
京
劇
劇
目
辞
典
』（
中
国
戯
劇
出
版
社
、
一
九
八
九
年
（
一
九
五
―
一
九
六
頁
。
同
劇
は
「
斬
華
雄
」
以
外
に
、「
温
酒
斬
華
雄
」
ま
た
は
「
汜
水
関
」
と
い
う
別
名
が
あ
る
。
（
24
（　
江
擁
輝
『
三
十
八
軍
在
朝
鮮
』、
前
掲
、
五
八
二
―
五
八
三
頁
。
（
25
（　
『
杜
平
回
憶
録
』、
前
掲
、
二
三
頁
。
（
26
（　
王
樹
増
『
遠
東　
朝
鮮
戦
争
』（
解
放
軍
文
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
（
一
二
九
頁
。
（
27
（　
『
중
공
군
문
서
』
제
４
권
、
３
４
７
―
３
４
８
쪽
。
（
28
（　
Ａ
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
（
浅
見
昇
吾
訳
（『
ひ
と
は
な
ぜ
戦
争
を
す
る
の
か
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
六
年
（
二
一
―
五
五
頁
。
（
29
（　
毛
沢
東
文
献
資
料
研
究
会
編
集
（
竹
内
実
監
修
（『
毛
沢
東
集
』
第
八
巻
（
北
望
社
、
一
九
七
一
年
（
一
三
九
―
一
四
〇
頁
。
（
30
（　
デ
ー
ヴ
・
グ
ロ
ス
マ
ン
（
安
原
和
見
訳
（『
戦
争
に
お
け
る
「
人
殺
し
」
の
心
理
学
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
四
年
（
四
三
―
四
五
頁
。
（
31
（　
ト
ル
ス
ト
イ
（
藤
沼
貴
訳
（『
戦
争
と
平
和
（
五
（』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
（
三
六
〇
―
三
六
三
頁
。
（
32
（　
竹
内
実
監
修
『
毛
沢
東
集
』
第
八
巻
、
前
掲
、
一
四
〇
頁
。
（
33
（　
斉
小
林
『
当
兵
』、
前
掲
、
一
九
九
、
二
八
五
頁
。
（
34
（　
「
冀
魯
豫
区
党
委
拡
大
会
議
総
結
報
告
（
一
九
四
九
年
四
月
（」
中
共
冀
魯
豫
辺
区
党
史
工
作
組
弁
公
室
編
『
中
共
冀
魯
豫
辺
区
党
史
資
料
選
編
』
第
三
輯　
文
献
部
分
（
下
（
山
東
大
学
出
版
社
、
一
九
八
九
年
（
五
二
四
頁
。
